





































































































































































































































































































































x <- c(170,160,150) #{170, 160, 150}の順列を意味する配列を xに格納（代入）
mean(x)   #① mean…平均値を求める関数
sum(x)/length(x)  #② sum…総和を求める関数
    #length…配列の要素数を求める関数
ｂ）分散の考え方
x <- rnorm(100, mean=50, sd=3)
    #rnorm…正規分布に従う乱数発生関数





















































































































































sample(c("omote", "ura"),100, replace = TRUE)
saikoro<-ceiling(runif(6,0,6))　



































































































































































































































について、関数 curve は曲線の描画であり、関数 dnorm は標準正規分布の確率密度関数を提示する。














A new direction of mathematics teaching method for human resources development of IT professionals – 
Evaluations and opinions to experimental lessons by using the GNU R –
●英文要約
　"The big data era" has come. In Japan, for global competitiveness and increasing business, the industries and 
the government have a serious shortage of data scientists and analysts. The educational circle are entrusted with 
a mission for fostering the manpower. Especially, the probability theory and the statistics become important. In 
late years, the government is reshaping the education policy for making good use of information science. The 
math education will be encouraged to big change by the policy.
　The authors proposed a teaching method of the probability theory and statistics for the junior high school and 
high school level by using the GNU R statistics analysis software. The authors expect that the programming 
language R shows mathematical theories as an intermediary for better understanding the math.
　In this year, the authors' proposing is proved by practical lessons. Students' evaluations to the lessons are 
analyzed by the principal components analysis. The authors' （role of teachers and overlooker）and visitors' 
opinions make ideas for developing the teaching method.
● Key Words
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どの既存の授業の中で展開すべきであるかなどの指針はまだ示されていない。著者らの研究は、現行
の数学の授業体系の中にプログラミングを導入し ICT教育を行うための試みである。ICTを導入する
ことで、数学の単元である確率統計の理解が阻害されるようであっては ICT導入の意義はない。ICT
の導入にあたっては学生の学習理解の促進に寄与するためのものであるという前提に立っていること
が条件である。
　今後は、教師の R言語習得のプロセスを検討し、数学と情報が苦手な生徒に対して、効果的な授
業を提供できるように授業形式の改善を行うことが課題となる。
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